





















8. S. D. Scaleによる就業経験別にみた「看護婦」のイメージは、 15項目の形容調対尺度に有意差がみ
られた。
9. S. D. Scaleによる准看護婦としての就業期間別にみた「看護婦」のイメージは、 10項目の形容調対
尺度に有意差がみられた。























Table 1 対象の年齢・性別 n=96 
年
grade number χ SD 
1年生 n=34 25.18 5. 15 
2年生 n=34 25.29 6.03 
3年生 n=28 25.00 3.21 




































range man % female % 
19-38 4.2 31. 3 
20-45 3. 1 32.3 
20-33 2. 1 27. 1 
19-45 9.4 90. 7 
Table 2 一般最終学歴 n=96 
区分 人数 構成割合%
中学校 3 3. 1 
高等学校 90 93.8 
短期大学 1.0 
大 ρ子主d弘 2 2. 1 
三十 96 100.0 




















Table 4 現在の勤務状況 n=96
区 分 人数 構成割合%
勤務している 73 76.0 
ア/レバイト 17 17.7 
休職 中 4 4.2 
勤務していない 2 2. 1 
計 96 100.0 
Table 5 現在の勤務施設 n=90 
区 分 人数 構成割合%
Ni 院 68 75.6 
イrMミi診療所 15 16. 7 
1!l~床診療所 7 7.8 
計 90 100. 1 
Table 6 現在勤務している診療科 n=90 
診療科rK分 人数 構成'，I1J(t 'Yt， 
内 科 20 22.2 
精神科 13 14.4 
産婦人科 11 12.2 
JI司令1経外科 6 6. 7 
外 科 :3. 3 
整形外科 1. 1 
混 l口L 12 13. :3 



























Table 7 看護職決定時期 n=96 
時 期 人数 構成割合%
小学校入学前 7 7.3 
小学生 14 14.6 
中 学生 27 28. 1 
高校生 29 30.2 
高等学校卒業後 14 14.6 
そ の他 5 5.2 
計 96 100.0 
Table 8 看護職選択理由 n=96 





















































































Table 10 2年課程入学前の就業経験 n=96 
可能 種 人数 構成割合%
准看護婦経験あり 17 49.0 
看護助手経験のみ 41 42. 7 
他職種経験のみ 3 3. 1 
勤務経験なし 5 5.2 
計 96 100.0 
Table 1 准看護婦としての就業期間 n=47 
期 ~l] 人数 構成割合%
3年未満 26 55.3 
3~5 年未満 7 14.9 
5 ~10年未満 8 17.0 
10年以上 6 12.8 
計 47 100.0 
6名(12.8%)であった。
4. r看護婦」のイメージ
1) S. D. Scaleによる「看護婦」のイメージ
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Figure 2 S. D. Scaleによる「看護婦」のイメージ
プロフィールー1年生-，・.2 -3 












































































































Table 12 就業経験男IJr看護婦」のイメー ジ検定
准看護婦経験あり 助手経験のみ 他職種のみ
形容詞対尺度 ，/ ¥、 / 
助手のみ他職種勤務経験なし 他職種勤務経験なし 勤務経験なし
楽しい つまらない *. * * 
日音b、 明るい * 
のんびりした はりつめた * 
陽気な 陰気な ** 
静かな E重々しし、 * * 
落ち着いた 活発な 本
大きい 小さし、 ** *本* * 
しゃれた やぼったい * *** * * 
深みのある うすっぺらな *** *** 
洗練された 粗野な *** *** 
わかりやすい わかりにくい ** ** 
鮮やかな 淡い *** *** * 
現実的な 幻想的な *** *** 
清潔な 不潔な * *** * 
新しい 古い * * 























































Table 13 准看護婦としての就業期間別『看護婦」のイメー ジ検定
3年未満 3~5 年未満 5~10年未満
形容詞対尺度 ~ v ¥、 / ¥ v 
3~5 5~10 10 年 5~10 10 年 10 年
年未満 年未満 以上 年未満 以上 以上
美しい みにくい * 
楽しい つまらない 牢牢 牢
暗い 明るい *本 * 
落ち着いた活発な *** * 
しゃれた やぼったい 本
深みのある うすっぺらな 牢牢 本
被雑な 単純な *牢牢
広い 狭い ** * 
現実的な 幻想的な ** 
清潔な 不潔な * 





























































































































































































































9. S. D. Scaleによる就業経験別にみた「看護婦」
のイメージは、 15項目の形容調対尺度に有意差
(p<0.05， pく0.01， p<O.OOl)がみられた。
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Analysis of factors which influence the formation of the image of "the nursew 
Motomi NegishP) Kimiko Kashiro2) 
abstract 
We made investigation on 96 students of a part-time co11age of two-year course of nursing that many stu-
dents had experience in working before entrance， with the aim of clarifying the relation to experience in 
working as factors which influence the formation of the image of “the nurse" of students of nursing. 
With the result that clarified the relation between the formation of the image of “the nurse" and preced-
ing experience in working and we got suggestion about future education. 
The findings are as fo11ows; 
1. The average age of the students is higher than that of students of other course， and the range of con-
stituent ages is wider. 
2. Almost a1 the students have had general education-that is， they graduated from high school一， and 
many of them graduated from nursing school as a means to take a course in practical nurses. 
3. Almost a1 the students are what is ca11ed working students who have been working aft釘 theyen-
tered a two-year course. 
There are more students who work for hospitals than for clinics. Departments for which they 
work are internal medicine， psychiatry， mixedness and obstetrics and gynecology in order of num-
bers. 
4. Half of the students decided to be nurse in their high school days or junior high school days. 
5. The reasons that the students selected nursing are “to obtain a license" ，“to contribute to society" 
and "influence of a nurse they were familiar with" in order of maunders. 
6. Most of the reasons that the students entered a two-year course are “to study more not to stay a prac-
tical nurse" and “to obtain a nurse's license'¥ 
7. As to experience in working before entrance into a two-year course， half of the students has experi-
ence in working as a practical nurse. As to period ， half of them worked for less than three years 
and some students did for more than ten years. 
8. The image of "the nurse" which was investigaぬdaccording to experience in working by S. D. Scale 
showed significant difference in the scale of adjective pairs in fifteen items. 
9. The image of “the nurse" which was investigated according to period in working as a practical nurse 
by S.D.Scale showed significant difference in the scale of adjective pairs in ten items. 
Key Word : a part-time co11age of two-year course 
experience in working 
Semantic Differential Technique 
the image of“the nurse" 
the formation of image 
1) Shonan Collage of N ursing 
2) Kawasaki City Collage of Nursing 
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